












2 種類の『ギリシア詞華集』が収蔵されている。そのうち 1 種類は英語版で，書架番号 [302]
The Greek anthology : as selected for the use of Westminster, Eton and other Public schools / literally 
translated into English prose, chiefly by George Burges, to witch are added Metrical Versions by Bland, 
Merivale, and others, and an index of reference to the originals, London, G. Bell, 1893. であり，もう
1 種類はフランス語版で 2 巻本の，書架番号 [1641] と [1642] の，Anthologie Grecque, Tome I-II, 
traduite sur le texte publié d'après le manuscrit palatin par Fr. Jacobs, avec des notices biograophiques et 











あったジョージ・バージェス（George Burges，1786 - 1864）の監修によるもので，これにブラ
ンド（Robert Bland, 1730–1816），メリヴァル（John Herman Merivale, 1779 – 1844）らの韻文訳
を付け加えたものである。ヘルン文庫所蔵の版は 1893 年のもので，このことからもハーンが
この書物を来日以降に購入したことは裏付けられる。しかし，『ギリシア詞華集』の英訳本で
あれば，このようないわゆる教科書版でなくとも，例えば Graham R. Tomson, Richard Garnett, 
Andrew Lang, Selections from the Greek Anthology, London, W. Scott, 1889. や，J. W. Mackail, Select 





























×＋   63 - Cicada (loves)
＋ nightingale
74 - Prudence
75 - Takatsu-mura legend
【写真 1】
－ 156 － － 157 －
?????????? ????????????????????????????????????
(similitude W?)
82 - (Cicada) harmlessness of
89 - Trouble of life
106 - false friendship 
117- vanitas vanitatum (comp. p. 165)
×× 147 – Cicada anacreon
216 ‐〃 do 〃
218　〃 do 〃
276 - Omar Khayyam
× 284 - Cicada, Spider ＋ 
× 293 - Died locust
× 295 - little girl's grief
329 - pres-fancy on a dead boy
× 345 - Myro
370 - tricking 
391 - Gwan-hodoki










480 – sacred tree
494 – ghost
498 – Love for an ugly woman
500 – Every day born
Everythings die















      This is thy memorial, the little stone, of our great love for thee, virtuous Sabinus. Ever shall I seek 









いうのもハーンは，1883 年 5 月 27 日付の『タイムズ・デモクラット』紙に掲載されたコラム
「日本の詩瞥見」の末尾で，「自らの死後も夫の姿を損ねることなく保ちたいと願って最後に今
一度夫の姿を見たいという妻の願い（the desire of the Japanese bride for a last look at her husband's 
face, that she might carry a perfect memory of him into the world of shadows）」を，「恋人を忘れない
ように，死後もレテの水を飲まないで欲しいと願う古いギリシアの墓碑銘と同じくらいに美し
い（is surely beautiful as the old Greek epitaph in which the beloved dead is besought not to quaff the 




－ 158 － － 159 －
?????????? ????????????????????????????????????


















3 － 2．63 頁
裏見返し左側に
「セミ（恋する）＋



















      But the most remarkable poem about a cicada in the whole Greek collection is a little piece 2300 
years old, attributed to the poet Evenus. It was written upon the occasion of seeing a nightingale 
catch a cicada. Evenus calls the nightingale was a daughter of an ancient king of Attica; her name 











きる程度によいと言えるかもしれないのでここで引用しておこう（Most of the verse translations 
are very disappointing; but in this case one translation happens to be tolerably good so that we may 














Addresse of Evenus to a nightingale）」（p. 47）と紹介されている 10)。
3 － 3．74 頁






















葬られたのであるが，葬られた後で私は死んだのだ（For I did not die first, and then was buried, 
but, after I was buried, I died）」とあり，この逸名の詩の冒頭の表題「死ぬ前に葬られたある男
について（ON SOME ONE WHO HAD BURIED HISELF BEFORE DEATH）」を言い換えて説明







3 － 5．82 頁
裏見返しに「セミ（Cicada）」および 
その「無害さ（ harmlessness of ）と記述




　Why, O shepherds, do you drag by a shameless capture from dewy boughs, me a Cicada, the 
lover of solitude, the road-side songster of the Nympha, chirping shrilly in mid-day heat on the 
mountains, and in the shady groves. Behold the thrush and blackbird, behold how many starlings 
are the plunderers of field-abundance. It is right to take the destroyers of fruits. Kill them. What 









－ 162 － － 163 －
?????????? ????????????????????????????????????
人たちもとりわけセミの無害さを賞揚している（Like the poets of the Far East, the Greek singers 




3 － 6．89 頁










　What path of life shall a person cut through! In the forum are quarrels and difficult suits; at 
home cares; in the fields enough of toils; in the sea fright; in a foreign land fear, if you have any 
thing; but if you are in a difficulty, vexation. Have you a wife? You will not be without anxiety. Are 
you unmarried? You live still more solitarily. Children are troubles. A childless life is a maimed 
condition. Youth is thoughtless. Grey hairs are strengthless. There is a choice of one of these two 















3 － 7．106 頁




　Nature has found amongst men nothing more baneful than a man who makes a false show of pure 
friendship. For we are not any longer on the watch as against an enemy; but loving him as a friend, 









3 － 8．117 頁
裏見返しでは「空の空なるかな （vanitas vanitatum）」 という書き込みがある本文 117 頁には，
これまでのような鉛筆の書き込みは全く見られないが，同頁に収められている 2 編の詩を精査
すると，2 番目の詩が，「空の空なるかな」の意を物語っている詩であるように思われる。
－ 164 － － 165 －
?????????? ????????????????????????????????????
  My name. What is that to you? My country. For what purpose is this [told]? I am of a renowned 
race. What if of the most mean? After living with honour I departed life. What if without honour! 











また，裏見返しにはこれに加えて，「165 頁と比較せよ (comp. p. 165)」という書き込みがあり，
本文 165 頁には書き込みはないものの，グリコンの以下の詩が紹介されている。
　All things are a laugh, and all are dust, and all are nothing. For all are produced from things 
without reason. Children are cares, if they suffer some great evil, and cares too they are not a few, 










3 － 9．147 頁　








　     prob. 450
　　        2350
という文字と数字があり，またその下部
に 1350 という書き込みもある。おそらく




ている（on more than one point the Greek poet and the Chinese sage are in perfect accord）」（p. 45）
例として，この詩が「2400 年前に書かれたアナクレオンのセミに対する美しい呼びかけ（the 




3 － 10．216 頁および 218 頁



















のは，夜のコオロギに関するものである（perhaps the most beautiful of all the Greek poems about 
insects is a poem about a night cricket）」（p. 439）として紹介されている。同じ講義の中でハーンは，
この小品の最大の美しさは，「声の撚糸を織りなす（weaving the thread of a voice）」（p. 439）こ
とで，それによって詩人に現世の憂さを忘れさせてくれることだとしている。ハーンはまた，
この「声の撚糸」という表現が，「この小さな生き物のささやかな特質（” thin” quality of the 
little creature's song）」（p. 439）であるとも語っている。また，ハーンはこの詩の中でその音楽を「コ
オロギが脚で羽根を打って音を出すと正しく描写して（correctly described as striking its wings 
with its feet）」（p. 439）ことから，「ギリシア人がこの種の虫を実に詳細に観察していたことは
明白である（It is also evident that the Greeks observes such insects very closely）」（p. 439）とも述
べている。
この詩はまた，「セミ」のエッセイの中にも言及されており「夜のコオロギのさえずりか
ら醸し出される感情を繊細に詠み上げている（delicate in sentiment on the chirruping of night-
crickets）」点において日本の詩にほとんど劣るところがないとし（p. 46），メレアグロスがこの
小さな歌い手に贈り物として「新鮮なネギ（fresh leek）」と「小さく取り分けた草の露（drops 
of dew cut up small）」を与えようと約束するのは，「いみじくも日本的に聞こえる（sounds 
strangely Japanese）」（p. 46）としている。そしてこの記述はまた，ハーンの「草ひばり」等の
中にも反映されているのである 15)。
3 － 11．276 頁





  　How was I born? Whence am I? For what have I come? To go away again. How can I learn 
anything, knowing nothing? Being nothing. I was born. I shall be again as I was before. The race of 
voice-dividing (men) is nothing and nothing. But come, prepare me the pleasure-loving stream of 












を得た詩人であるが，ハーンもまた 1888 年版の同書を所有していた。書架番号 [97] Fitzgerald 





And if the Wine you drink, the Lip you press,
End in what All begins and ends in – Yes;
　Think then you are TO-DAY what YESTERDAY






－ 168 － － 169 －
?????????? ????????????????????????????????????
である。ハーンは「美は漂うもので，何物も永遠のものはなく，楽しみはすぐに色あせる，人
生もまたそうである（beauty is ﬂeeting, that nothing is permanent, that pleasure quickly fades）」（p. 
363）とし，「人生は無に始まり無に終わる（life begins and ends in nothing）」のであるから，人
に問われれば自分は「かつて過去にそうであったものに過ぎず，未来においてもそれ以下のも
のではありえない（only what you have been before in the past, and that you cannot be anything less 
than that in the future）」と答えるように勧めている。また，「すべてが幻であるとすれば，我々
がその幻を好もうにも嫌おうにもさして違いはない（If everything be only illusion, then what 
difference does it make whether we like the illusion or dislike it）」とし，「世界の物事の永遠の秩序
の中では（in the Eternal order of things）」の中では，自分がその幻を「喜びを持って受け入れ
ようが，恐れて逃れようが，我々が美徳に満ちていようがその反対であろうが（whether we 










いるのだし，どのようなものであれ，あなたはやがてそうなる（Whatsover was, that you have 


















をめぐって―」『富山大学人文学部紀要』第 66 号，2017 年を参照のこと。
3）このことについては拙論「エレディアを読むハーン」『日本フランス語フランス文学会中部支部研究報
告集』第 40 号，2016 年を参照のこと。
4）沓掛良彦訳『ギリシア詞華集 2』京都大学出版会，2016 年，198 頁を参照のこと。
5）Lafcadio Hearn, “A peep at Japanese poetry” , in Essays in European and Oriental Literature, Dodd, 
Mead and Company, 1923, p. 339. なお，ここでハーンが言及している和歌は，和泉式部の「あらざら
むこの世のほかの思い出に今ひとたびの逢うこともがな」である。同書における和歌の引用については
拙論「ラフカディオ・ハーンのニューオリンズ時代における日本との出会い―「日本の詩瞥見」をめぐ






9）以下講義録からの引用は Lafcadio Hearn, Complete lectures on poetry, Tokyo,The Hokuseido Press, 
1934. により，末尾に頁数のみを示す。  









you happy」ではなく，「We deem thee happy」と古語めいた表現になっていることも指摘しておこう。
これはハーンが自身の嗜好を反映されたものなのではないかと考えられる。また，エッセイに見られる





16）この講義の詳細については，Lafcadio Hearn, Complete Lectures on Poets, The Hokuseido Press, 
1934, pp. 343-359 を参照のこと。小論での引用は同書により，頁数のみを示す。
17）フィッツジェラルド訳『ルバイヤード』における書き込みとその講義またはハーンの創作との関連に
ついては精査の上，稿を改めて論じることにしたい。
本稿は，科学研究費補助金（16K13215）の助成による研究成果の一部である。
